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   It is well known that prostate cancer metastasizes bone with osteoblastic change and that osteolytic 
change is rare. We report a case  of  prostate cancer that had bone metastases which were all osteolytic. 
A 62-year-old man was referred to our department because of abnormal prostatic acid phosphatase and 
pain in his right upper arm. Digital examination revealed an enlarged and hard prostate. A 
computed tomographic scan revealed multiple osteolytic hanges and a bone scintigraphy was positive 
at these sites. Histopathology of both prostate and humerus showed poorly differentiated 
adenocarcinoma. He received castration and antiandrogen as hormonal therapy, but the patient's 
prostate specific antigen did not normalize. Therefore this case was suspected to be hormone-
refractory prostate cancer. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 45: 371-374, 1999) 














あ り,近医を受診 同部 の単純Xpに て上腕骨骨幹









ALPの軽度上昇 を認 めた.腫 瘍 マーカーではPSA
1,108.6ng/ml(Tosohキッ ト.基 準値4.Ong/ml以
下)と 異常高値 を示 した.検 尿 は特 に異常 な し.内 分
泌学 的検査:血 清Ca,P濃 度,PTH,カ ルシ トニ ン
は い ず れ も正 常 範 囲.骨 形 成 マ ー カー と し て の
PICP,オステ オカルシ ンは正常値 を示 したが,骨 吸
収 マ ーカー のICTP7.7(0.6～4.9)ng/ml,尿中 ピ
リジ ノリン96.0(10.9・-38.8)pm/mcmCr,尿中







































画像検査:胸 部単純撮影KUBで は明 らかな骨病
変はみられないが,右 上腕骨単純撮影では骨幹部に骨
透亮像を認めた(Fig.1),骨シ ンチグラムでは多発
性の異常集積像 を認め,CT所 見では,骨 シンチグラ


























右上 腕骨生検 の病理 所見:PAP,PSA染 色 強陽性
の腫瘍細胞 を認め た.骨 芽細胞 の増殖 な どは明 らかで
はなか った(Fig.4).以上 よりclinicalstageT3NOMl
stagcD2,前立腺癌 によ る多 発性 骨転 移 と診 断 され
た.
臨床経 過:治 療 はtotalandrogenblockadeの考 え
か らLH-RHア ナ ログ とflutamideの併 用か ら開始
した.そ の後,患 者 の同意が得 られたので去勢術 を施
行 した.PSAは6カ 月で74ng/m1まで低下 したが,
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そ の後 は,上 昇 を続 け た.内 服 をchlormadinone
acetateやestramustinephosphateに変 更 したが,
PSAは低 下 しなか った.治 療 開始1年 後 の右上 腕骨
単純撮影で は骨透亮像 の一部 に骨形成像 を認 めたが,
骨 シ ンチ グラム で はuptakeの変化 はな かった.現










































活性が高いことが示唆 された,し か し,血清Ca,P
値 は正常であ り,上皮小体機能の異常 も認め られな

















るものではな く,逆に増悪する場合 もあることを表 し
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